




Examination about activation of joint research and student 
exchange between overseas agreement universities




This research has three objectives (activation of joint research between Japan-Korea students and 
teachers, friendship exchange between athletic clubs, expansion of Japan-Korea agreement schools) in 
order to train and strengthen human resources capable of responding to the 21st century global society. 
We set up and actually conducted exchanges between Japan and Korea and four universities in Korea. In 
addition to Daegu University in Korea, we were able to realize six exchanges between Japan and Korea, 
and four universities a year in 2018. As a result, as well as joint research among teachers and academic 
seminars among students, we were able to realize all the exchanges between athletic clubs. Although 
expansion of the affiliated schools has not been realized yet, with non-affiliated schools that carried 
out international exchange last year, we are considering while promoting international exchange and 
joint research on an ongoing basis. The main result of this exchange was that the participating students 
came to understand the culture of foreign countries through international exchange, and realized the 
importance of language for globalization, the acquisition and perspective of an international sense In 
addition, I could make friends from foreign countries and gain the ability to communicate with them. 
Future tasks will be to study languages  in advance, study the culture and history of the other country, 
and finally build a system where more students can participate.
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and Selection of KEY COMPETENCIES:Theoretical 
& Conceptual Foundation』＝DeSeCoプロジェクト
を通して21世紀を生きるために必要とされる資質や



























































































　　（非協定校３校）　韓国教員大学， 韓国仁済大学 ， 
韓国朝鮮大学 　
３．国際実施日程（開催地，参加者，交流内容）







実施方式 回 対象校 日程及び参加者数（日韓参加者全て : 複数）
受入れ
交流実施
1 韓国教員大学 2018/06/09（土）-10（日）（日 :25 名，韓：7 名）
2 韓国仁済大学 2018/06/30（土）-7/01（日）（日 :30 名， 韓：9 名）
3 韓国大邱大学 2018/11/30（金）-12/01（土）（日 :31 名 ，韓 : １9 名）
訪問
交流参加
１ 韓国朝鮮大学 2019/02/18（月）-21（木）（日 :17 名 ，韓 :28 名）
2 韓国仁済大学 2019/03/10（日）-03/12（火）（日 :16 名 ，韓 :27 名）






10:35-12:20 学術セミナー （日・韓学術研究発表）自由討論 両大の学生
12:30-13:30 昼食（学食体験）　アンケート調査（卒論など研究用） 参加者全員
14:00-17:30 日・韓スポーツ 大会（3 種目以上） 両大の学生
18:00-20:00 両大学相互交流活動，懇親会など 親睦会



























① 日韓のスポーツ大学に通う学生のプロバレーボールに対するイメージ調査：（内山，大山， 宗根） （九州共立大）
② 日韓スポーツクラブの状況：　PARK SUN HOO　
③ 体育授業に対する意識と大学生の豊かなスポーツライフに関する研究： 井上匠 （九州共立大）
④ スポーツ用品の流通構造の日韓比較：PART MOON SOO
⑤ 部活動における顧問指導者の指導態度が生徒の参加意欲に与える影響：石田尚希，川本大樹　（九州共立大）
















































　③　10月：韓国開催，2018, The 99th National Sports Festival Commemoration The 56th Korea Physical 














　⑥　幼児の主体性と想像力を育む表現遊び   Expressive play that fosters the subjectivity and imagination 
of infants　（九州共立大学・朝鮮大学）
　⑦　小学生の生活習慣や運動能力との関係   Relationship with the Life Habits and Motor Ability of 
Elementary School Students　（九州共立大学・朝鮮大学）
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付記
　本稿は，2018年九州共立大学特別教育研究費（プ
ロジェクト名： 海外協定大学教員／学生間共同研究
及び国際交流の活性化方案の模索　─海外協定大学間
交流を通して─　研究体表者：鄭　英美）の一部助成
を受けて行った交流活動の結果に基づいて作成したも
のである．
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